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画期的な進展をみせ， 睡眠はたんに， 感覚刺徴量の低下iζよって結果する passiveなものであるの
ではなく，activeなメカニズムとしての脳幹の役割に注目されるようになったのである。つづいて陸





















平均値である。とれによると，年令の低い程 ~.'' 第1!表 I!t眠段階と出現時間
深睡眠(大徐波期)が長く，軽睡眠 (滋波期 t， Sub片山 Iー S1田 pStages (労 ぱ伽e)












1 18.2 日.9 17.9 
1 27.6 47.0 25.4 
4 48.6 36.3 15.1 
5 52.9 30.8 15.9 
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第3図 覚堅持脳波数分析
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Subjects Sleep Stages 
16川や夢中遊行19lなどは，それぞれのきま
Age t;bjgt Light Sle叫DeepSleepドEMSleep った時期がある。 ζζでは， ねがえり等の体
1 : 6 1 2.96 0.17 1.58 
動のみを検討するとととした。第2表は，毎
3 1 0.95 0.14 0.47 
l句?毎iζ出現した体動の頻数を睡眠期別にま
7-9 4 2.00 0.76 1.00 とめたものである。乙の表からみられるよう
11-13 5 1.55 0.33 0.78 iζ， どの年令の被検者も軽経眠期で最も体動
20-23 6 1.52 0.21 0.68 を出現しやすく，深睡眠期では出現しにく
い。最も体動の出現頻度の高いのは7才-9
Cぜ= 各周波数要素の面総ergy%=，一一一ー ーーーーー 一-
N 各周波数要素の面積の総和
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SUMMARY 
Over-night EEG〆sfrom infants， young children and adults were developmentally 
examined. In infants the slowー large-wavesstage (deep sleep) Iasts Ionger than in 
adults. So far as the duration of Rem (rapid eye movement) -sleep， there is observed 
little dlifernce between younger children and adults. The frequency of EEG during 
Rem-sleep is not changable according to age， while the alpha-wave frequency is 
cIearly increasingぉ ageincreas邸 .
Applying the scheme (Fig. 4) to this r白 ultsand Roffwarg's， it is speculated that 
in new-bom infants， incidence of autistic behaviors during sleep is higher and after-
wards， in a few months from birth， the reactive behaviors become dominant. That 
is， the type which autistic behaviors訂 edominant during sleep is followed up by the 
reactive-dominant-type. And also the behaviors of lower Ievel of reflex (such as 
bed-wetting by younger children， simple body movement， etc.) develop into ones of 
higher level of reflex. 
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